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Abstract: Fujisaki （1996） defined three classes of information delivered by speech: linguistic 
information, paralinguistic information, and non-linguistic information. The key points in this 
classification are whether transcription is possible and whether the speaker’s intentional control 
is involved. Classiﬁcation problems can arise when it is unclear whether or not the speaker’s in-
tentional control is involved in some phenomenon. In particular, the treatment of emotion has 
been problematic. This review aims to reorganize the schematic view of speech communication 
and position emotional expression appropriately by drawing a distinction between emotion as 
message and involuntarily expressed emotion. It also distinguishes the linguistic and paralin-
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プロジェクトの概要
発話の意図・態度，話者の感情状態，話者の個人性など，パラ言語情報・非言語情報のア
ノテーションに関連した研究は国内外で盛んに行われるようになったが，これまでは研究者
間で共通の基本概念が確立されていなかったため，用語も問題設定も独自のものとなる傾向
があった。本研究は，パラ言語情報および非言語情報に（1）何が含まれ，（2）それらの本
質は何か，を整理し体系化することを目的とする。これにより，音声コーパスの設計者・作
成者・利用者の間で，アノテーションに対する認識を誤解なく共有できるようになる。
